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This essay is an attempt to search for ways to improve college English education in Japan. It first analyzes 
several popular fallacies concerning English education, by applying the common understandings extracted from 
the Hiraizumi-Watanabe debate of 1975. Second, it takes up the long-running argument specifically between the 
practical, communication-oriented school and the ‘liberal arts education’-oriented school to explore the 
possibilities for resolving the bitter divide that has haunted the history of English education in Japan. Lastly, the 
merits of the traditional translation method in English education are reevaluated and reaffirmed as a good way of 
pinpointing students’ weak points, having them get inside English texts, and expanding their mental and 





























































に『か』をつければ疑問文になる」という文法知識は，演繹的にすぐに役立つ。fly の過去形は flew で
あることを教えてから実例に触れさせたほうがはるかに効果的であって，帰納法では，flyと flew の
関係に学生が薄々気づくまでに一体何年かかることだろう？ 文の中の動詞がどれあり，何が何を修飾














































 ... Socrates was executed for stirring up trouble. Descartes began his “Meditations” with a rousing call to “demolish completely” a 
long-standing edifice of falsehoods — to uproot our “habit of holding on to old opinions,” and look at the world with fresh, unbiased eyes. 
 That radical power has inspired many women in philosophy, and much political work. The English philosopher Mary Astell wrote 
irreverently, in 1700, that an opinion’s age is no guide to its truth, that “a rational mind” is not made for servitude, and that a woman’s 
obligation to a man “is only a Business by the Bye”— “just as it may be any Man’s Business and Duty to keep Hogs.”  From Descartes’s idea 
that we are essentially thinking beings she deduced a conclusion too daring for her peers: colleges for women. Husband-keeping is like 
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Heaped up［倒置］on the floor, to form a kind of throne,［to不定詞用法で「結果」］were turkeys, geese, game［狩猟で獲ってきた
兎などの獲物］, poultry, brawn［猪肉］, great joints of meat［jointは「関節」の意；「大きな骨付き肉の塊」］, sucking-pigs［丸
焼き用の子豚］, long wreaths［花輪のように円環状に束ねられた］of sausages, mince-pies［ドライフルーツを入れて焼いた
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甘いタルト風パイ］, plum-puddings［ドライフルーツを入れた蒸し菓子］, barrels of oysters, red-hot chestnuts, cherry-cheeked 
apples, juicy oranges, luscious pears, immense twelfth-cakes［顕現祭（twelfth night）に切り分けて食べるケーキで中に硬貨や豆
が入っているのが「当り」になる］, and seething bowls of punch［酒の一種で熱くして飲むことが多いので seething（煮え
た）をつけている］, that made the chamber dim with their delicious steam. In easy state upon this couch, there sat a jolly Giant［クリス
マスの精霊］, glorious to see; who bore a glowing torch, in shape not unlike Plenty’s horn［「豊穣の角」（cornucopia）；山羊の角から
豊かな実りが溢れ出ているイメージ］, and held it up, high up, to shed its light on Scrooge, as he came peeping round the door. 
 
 Direct Methodは，基礎ができている上級の学生には一定の効果が望めようが，基礎力不足の大学生























 Growing up bilingually might seem like a head start in acquiring the skill of translation, but sometimes I wonder if it’s not more of 
a handicap. Knowing and understanding two languages can make one oblivious to all the steps and tools necessary for the reader 
who is only familiar with one of the languages to produce a worthwhile translation. For example, because idioms in one language 
already exist in the bilingual person’s mind as ideas separate from the specific words in which they are expressed, one can easily 
forget if they did or didn’t exist literally in the other language in which they are equally fluent. A culturally specific issue is, after all, 
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just an issue to a bilingual person, so it is not always easy to discern whether it is discoursed in the same way in one language as the 
other. I wonder if this might not be less of a problem for the translator who is unquestionably more fluent in one language/culture 





























 ３）アメリカの ETSに委託して作問してもらっているために，日本の英語教育と噛み合っていない。 
 ４）問題のレベルが通り一遍で，（英検のように）ごく基礎的なことや，高度なことが問われていない。 
 ５）問題を持ち帰らせず解答もなく，どの問題を間違えたかが受験生に分からないため，復習ができない。 
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 ６）短時間に多くの問題をつめこんでいて，反射的に解答せねばならず，じっくり考えるタイプの人間に不利である。 

































































































例えば「洗濯をする」は do the laundry，「洗濯物を干す」は hang out the laundry，「洗濯物を取り入れ












































































させるのもそのためであろう。英語で言うと，general education ということになる。 
第５は，英語で言えば liberal arts に相当するものである。liberal artsの理想は，マシュー・アーノル
ドの言う “sweetness and light” という美質を身につけるための，平俗に言えば，紳士・淑女になるた
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めの character（人格／品格）養成に置かれる。（札幌農学校のクラークが，着任するとそれまでの校則












揚したものになっているが，人格陶冶の理想という agrarian / static な性格から，知力の先鋭化という

































For my religion, though there be several circumstances that might persuade the world I have none at all,—as the general scandal of my 
profession,—the natural course of my studies,—the indifferency of my behaviour and discourse in matters of religion (neither violently 
defending one, nor with that common ardour and contention opposing another),— yet, in despite hereof, I dare without usurpation assume the 









本筋に戻り，畏まって謙譲の意を———微妙なユーモアを籠めつつ———表明しながら（I dare without 
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細道を，将来の日本と世界を担う学生たちに示しておくのも，試みて悪いことではないだろう。 
第６の「批判的思考能力」も，それが感得できる英文を教材に用いることによって，間接的に教え































あるが，大人数のクラスが多すぎること———語学に関しては，“Twenty is plenty.” の名言がある———もそ
の１つである。日本の大学の教養教育は，学生にあれこれ幅広く学ばせようとするあまり，１クラス
あたりの人数を肥大化させてしまっている。教育の理想は，何と言ってもマンツーマン教育にある。


































































 まず第１に，学生に和訳をさせると，どこが理解できていてどこで躓いているかが CT 検査以上に
鮮明に映し出だされ，間違っているところを解説し理解させることが最も効率よく行える。これを
Direct Method でやるとピンポイントで確かめようがないため，大雑把となり，学生が本当に理解して



























ほど読んでいた記事の一節で empathyの能力が刺激される例を見てみよう。俳優の Tom Hanks が書い
た “I am TOM. I like to TYPE. Hear that?” というユーモアあふれる記事で，彼が古いタイプライターに
愛着を感じ，今なお使い続けているという内容である。 
 
 Close your eyes as you touch-type and you are a blacksmith shaping sentences hot out of the forge of your mind. 
 Try this experiment: on your laptop, type out the opening line of  “Moby Dick” and it sounds like callmeishmael. Now do the 
same on a 1950s Olympia (need one? I’ve got a couple) and behold: CALL! ME! ISHMAEL! Use your iPad to make a to-do list and 
no one would even notice, not that anyone should. But type it out on an old Triumph, Voss or Cole Steel and the world will know you 
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